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             a              σゴ＝〃ゴ（σ）十μ｛（σ，列7），    ゴ＝1，．．．，m            批









                       a用性に乏しい．そこで微少展開パラメータεにより7ひ＝〃（σ）十εμ（σ，π）と書替え，！および拡
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のように，外乱の相関関数〈μ（m，π）μ（v，W（才））〉と原確率微分方程式の補助過程
           a          一σ（左）＝〃（σ（広）），  σ（0）＝σ，          励






                a                －X＝γ                励
                a                一γ＝一αγ一ω2X＋π7                ac
                a                一η7＝一βη7＋σ〃（広）                肋
の場合，簡約GFP方程式は次の形をもつ：
岳・（川）一一如一音（一αゾが1）～（・）去舌出（・）（ル






           ジー二統計学方法論の解析的展開について
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